




A One-Pass Data Compression by Dynamic Dictionary Method 
Synchronized with Dynamic Huffman Codes 
伊藤雅 f
Masaru ITOH 
Abstract This pap巴rproposes a new data. compression algorithm. 1n the dynamic dic-tion品，rymethod， 
when building the dictionary from aJl original五le，乱 largenumber of single ch品r乱cters乱ppear.E乱ch
chara.cter is usu乱1yput into乱filewith fixed-length bits. The performaJlce of compression ra.tio ca.n be 
improved by usingはledynamic Huffman codes which is a.ssigned to乱 P乱.rtof this output procedure. 
The features of our algorithm乱retha.t it is乱one-p乱S6da.ta compr巴s6ion乱ndthat it is reversible cocling. 
It is necessaJ'y tha.t both dictiona.ry tree乱ncldyna.mic Huffman tree must be synchronously upclatecl， 
when ellcocling乱 sequentialof ch乱，ractersfrom input file to output one. The algoritlun utilize6 LRU 




























m，ry method) 3) 動的辞書法 (clYlla.micdiction凱γ
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圧縮 6)η の処理過程では辞書木 Cdiction乱rytree)と







































character codes of 8 bi恒 (N=256)







269 I "a.cb" 
270 I "b八Z"
動的辞書圧縮による結果は(O，'a.') (O，'c) (O，'b') 

























変(inva.ri a.n t)条件という 2つの概念をFGI<に追加























ここで， Step2の rCBT符号」とはCOll].pleぬ Bi-
n3.1'・yTl'ee符号 7)の略であり，文献 8)と同ーとした.
すなわち，文字集合{a1，.・・，日間}でm = 2<十1'， 0:; 

































ex3omple2 = "3ocba.uub八Z"の8ノ〈イト (64ビット〉を
得る.この部分に動的ハフマン法を適用すると，結





(0，(0，'ぶ))(O，(O，'c') (O，(OO，'b')) (0，(0)) (0，(100，'u')) 
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dynamic Hu島nanroutine (using Hu節nantre) 































if Lj = 1 a.nd Cjε ハフマン木功 (0，旬以h1)) 
if Lj = 1 and Ci ~ハフマン木中(仏(pathO ヲ 'Cj')) 






t2 = "Sj-lC1:C，i+l" 
~ 
図4辞書木内での辞書項目問の関係




















qo世t"" .戸 D(tL，)'"D(t1)戸 D(Sj-Il







ファイル終端ならば終了 さもなければi= i+L‘l' 
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qout ;=' D( s)，) . • . D(Sj=) ;= . . . ;= qin 
このとき，qoωから qmに向かつてm佃の辞書項目




















































































































FGK 13.396 12.702 15.662 14.897 
LZT 6.472 6.271 7.571 7.022 
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おわりに
多くのデータに共通する冗長性・局所性に対処可能
な動的辞書法の一部に動的ノ、フマン符号を周期させた
1パスデータ圧縮アルゴリズムを提案した.辞書サイ
ズを4Kバイトとして実装した提案法は符号化対象が
バイト単位である動的ハフマン法や文字列単位である
動的辞書法と比較して圧縮率の面での改善を実現した.
5. 
